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OBJECTIVES: This analysis examined the impact of ustekinumab on overall health-
related quality of life (HRQoL). METHODS: A total of 766 patients were enrolled 
in the PHOENIX 1 study. Patients were randomized to one of three treatment groups 
in a 1:1:1 ratio: a) placebo; b) ustekinumab 45 mg; and c) ustekinumab 90 mg. In the 
ustekinumab groups, patients received treatment at baseline, week 4, and every 12 
weeks thereafter. Patients randomized to placebo at baseline crossed-over to receive 
45 mg or 90 mg ustekinumab at week 12, 16, then every 12 weeks. Overall HRQoL 
was assessed using the MOS Short-Form 36 (SF-36). Analysis of variance was used 
to compare improvement in the physical and mental component summary (PCS, MCS) 
scores between treatment groups. RESULTS: Baseline SF-36 scores were similar across 
treatment groups, with a mean PCS score of 47.9 and a mean MCS score of 49.8. 
Compared with patients in the placebo group, patients in each ustekinumab dose 
group (45 and 90 mg) had signiﬁcantly greater improvements from baseline in both 
PCS (2.0 and 3.2, vs. 0.5, p values  0.001) and MCS (2.1 and 2.5 vs. 1.3, p values 
 0.001) scores at week 12. The improvements observed in the ustekinumab groups 
at week 12 were maintained through week 40. All 8 domains of the SF-36 showed 
signiﬁcant improvements (p  0.02) in the combined ustekinumab group versus 
placebo at week 12. At week 40, patients in the placebo group who had crossed-over 
to ustekinumab (45 mg or 90 mg) at week 12 achieved improvements in PCS (2.7) 
and MCS (2.0) scores that were similar in magnitude to those observed in patients 
initially randomized to ustekinumab. CONCLUSIONS: Ustekinumab signiﬁcantly 
improved overall quality of life related to both physical and mental health in patients 
with moderate-to-severe psoriasis.
URINARY/KIDNEY DISORDERS – Clinical Outcomes Studies
PUK1
CONHECIMENTO DO RISCO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA NO 
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OBJETIVOS: Conhecer o percentual da população que possui diabetes e hipertensão 
que podem desenvolver doença renal crônica (DRC). Estatísticas mundiais mostram 
que mais de 500 milhões de pessoas têm algum grau de DRC e um número signiﬁcante 
desses pacientes perde função renal de maneira insidiosa e assintomática. MÉTODOS: 
Pesquisa quantitativa com abordagem pessoal em pontos de ﬂuxo populacional. As 
entrevistas foram realizadas mediante a aplicação de questionário estruturado. Foram 
realizadas 2,110 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 150 municípios, com a 
população brasileira acima de 16 anos, pertencentes a todas às classes econômicas. 
RESULTADOS: Um total de 3% dos brasileiros têm diabetes e 15% hipertensão. Vale 
ressaltar que 5% possuem as duas doenças. Dentre os entrevistados que sabem que 
têm diabetes e/ou hipertensão, 83% já ouviu falar que essas doenças podem causar 
falência crônica dos rins e provocar anemia. Mas apenas 41% do total de respondentes 
que possui alguma das patologias já realizou algum exame para avaliar a função dos 
seus rins. CONCLUSÕES: Apenas quatro em cada dez brasileiros com diabetes e/ou 
hipertensão, principais fatores de risco para o desenvolvimento da DRC, já ﬁzeram 
exame para avaliar a função dos rins. Isso signiﬁca que, mesmo fazendo parte do 
grupo de risco, essas pessoas não estão atentas a outros complicadores e podem já 
conviver com algum grau de insuﬁciência renal. A deterioração da função renal é 
assintomática e pode durar vários anos até que seja necessária uma terapia para sub-
stituição do rim. A detecção precoce e intervenção são importantes para retardar a 
progressão da DRC. Comparados aos pacientes com acompanhamento precoce, 
aqueles que são vistos tardiamente apresentam maior risco de morte no primeiro ano 
de diálise e possuem menor chance de escolha da diálise peritoneal ou transplante 
preemptivo, além de permanecerem mais tempo hospitalizados e acarretarem maiores 
gastos aos sistemas de saúde.
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DAS CLÍNICAS—FMUSP: DESAFIOS E OPORTUNIDADES
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ORGANIZAÇÃO: O Grupo de Hepatologia do Serviço de Gastroenterologia Clínica 
do HCFMUSP é responsável pelo atendimento de pacientes com doenças crônicas do 
fígado como hepatite crônica, cirrose hepática, tumores de fígado, além de pacientes 
em lista de transplante e pós-transplante hepático. QUESTÃO TRATADA: O acom-
panhamento do paciente com hepatopatia crônica demanda realização de exames 
complementares, sobretudo de imagem. A morosidade na realização destes exames 
retarda o diagnóstico e deﬁnição de conduta, prolongando e elevando o custo do 
tratamento. OBJETIVOS: Levantar desaﬁos e oportunidades de melhorias no atendi-
mento de pacientes hepatopatas crônicos em Hospital de Ensino de referência terciária 
e formas de articulação entre serviços. TIPOS DE DESFECHOS USADOS NA 
DECISÃO: Inicialmente foi determinada a taxa interna de crescimento composto 
(TICC) dos ambulatórios de Hepatologia Clínica utilizando o Sistema de informação 
e Gestão Hospitalar (SIGH), no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2008. No 
ano de 2008, foi registrado a demanda reprimida de exames de ultrassom que culmi-
nou no bloqueio de agendamento de casos novos na unidade. ESTRATÉGIA DA 
IMPLEMENTAÇÃO: Revisão da relação de CIDs atendidos pelo Serviço de Gastro-
enterologia Clínica para nortear a referência de pacientes e manter o papel de presta-
dor de atenção terciária no sistema público de saúde; identiﬁcação da origem dos 
pacientes atendidos pelo serviço; reuniões com representantes da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo para ORGANIZAÇÃO: e implementação de ﬂuxos de contra-
referência junto aos demais recursos da rede. RESULTADOS: Nos últimos seis anos, 
o número de consultas apresentou taxa de crescimento de 16% ao ano, passando de 
5,242 em 2003 para 12,930 em 2008. O aumento do número de atendimentos gerou 
aumento da demanda de outros serviços de saúde, identiﬁcando-se o serviço de 
ultrassonograﬁa como importante fator limitante de crescimento, decidindo-se blo-
quear o agendamento de casos novos nos ambulatórios em setembro de 2008. Ainda, 
em dezembro de 2008, a demanda reprimida era de 600 exames ultrassonográﬁcos, 
sendo suprida pelas ações descritas abaixo. Para cumprir os OBJETIVOS: do serviço, 
foram revistos a lista de CIDs e gravidade dos casos atendidos, identiﬁcado pacientes 
que poderiam ser encaminhados para nível secundário de atenção à saúde ou que 
poderiam ser encaminhados diretamente a outras especialidades. Entre os obstáculos 
observados ressaltou-se a recusa do paciente de se desligar do HC-FMUSP por falta 
de contra-referência adequada, sendo desta forma iniciado reuniões com represent-
antes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo a ﬁm de organizar e implementar 
ﬂuxos de Contra-Referência junto aos demais recursos da rede. Para suprir a necessi-
dade de exames, foram feitas parcerias internas com outros setores do HCFMUSP e 
recentemente com ambulatório de especialidade em nível secundário de atenção à 
saúde. LIÇÕES APRENDIDAS: A ampliação do serviço de Hepatologia Clínica levou 
a um aumento da demanda de exames complementares que culminou no bloqueio de 
agendamento de casos novos. Na análise da situação identiﬁcou-se a necessidade de 
maior integração dos diversos níveis de atenção à saúde para que o atendimento em 
nível terciário cumprisse sua missão.
PCASE2
REMUNERAÇÃO BASEADA EM PERFORMANCE: O QUE EXISTE DE 
DIFERENTE DA CONSULTA BONIFICADA UTILIZADA EM ALGUMAS 
UNIMEDS
Abicalaffe CL
Impacto Tecnologias Gerenciais em Saude, Curitiba, Parana, Brazil
ORGANIZAÇÃO: Unimed de Franca—São Paulo. QUESTÃO TRATADA: Atual-
mente a UNIMED de Franca adota o modelo de consulta boniﬁcada para remunerar 
os médicos. Esta modelo não tem funcionado pois praticamente 100% dos médicos 
recebem o valor total da boniﬁcação, a diferença entre o valor inicial do valor do 
Coeﬁciente de Honorários (CH) e do valor boniﬁcado é muito grande, 0.22 a 0.34 e 
o modelo essencialmente é focado no custo médio da consulta e nos exames auto-
gerados. OBJETIVOS: O objetivo do presente artigo é fazer a comparação do modelo 
de consulta boniﬁcada adotada nesta Cooperativa com o modelo de remuneração 
baseada em performance desenvolvido pelo autor, mostrando as principais diferenças 
entre os modelos, seus pontos fortes e fracos, assim como dar subsídio aos gestores 
do plano na tomada de decisão para a mudança no modelo de remuneração atual. 
TIPOS DE DESFECHOS USADOS NA DECISÃO: Valor total pago para as consultas 
médicas nas especialidades objeto de estudo. ESTRATÉGIA DA IMPLEMENTA-
ÇÃO: O modelo de consulta boniﬁcada tem dois valores de Coeﬁciente de Honorários 
(CH) considerados para a consulta médica: 0.22 e 0.34. Já para o modelo de perfor-
mance, foram considerados 5 bandas de CH: 0.25, 0.28, 0.31, 0.34 E 0.37. A com-
paração direta dos dois modelos de remuneração realizada está ligada aos indicadores 
que são analisados e, principalmente, ao impacto no valor do honorário médico e 
como ele se distribui nas sete especialidades analisadas (i.e. cardiologia, urologia, 
ginecologia e obstetrícia, pneumologia, oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringolo-
gia) durante os meses de agosto a dezembro de 2008. RESULTADOS: No modelo de 
consulta boniﬁcada, 100% dos médicos analisados receberam boniﬁcação máxima, 
i.e. CH de 0.34. Já no modelo de remuneração por performance as especialidades 
tiveram os seguintes valores de CH: Cardiologia: 61% com 0.37, 32% com 0.34, 6% 
com 0.31 e 1% com 0.28; Ginecologia e Obstetrícia: 22% com 0.37, 52% com 0.34, 
20% com 0.31 e 5% com 0.28; Pneumologia: 5% com 0.37, 62% com 0.34, 14% 
com 0.31 e 17% com 0.28; Urologia: 25% com 0.37, 65% com 0.34, 8% com 0.31 
e 2% com 0.28; Oftalmologia: 64% com 0.37, 20% com 0.34, 11% com 0.31 e 4% 
com 0.28; Otorrinolaringologia: 17% com 0.37, 20% com 0.34, 27% com 0.31, 23% 
com 0.28 e 13% com 0.25. No geral o impacto no orçamento foi de apenas 0.1%, 
pois na consulta boniﬁcada as 6.6 milhões de CH representaram R$ 2,180,467.00 
contra R$ 2,183,687.00 a ser pago utilizando-se o modelo de remuneração por 
 performance. No entanto, tiveram três especialidades que tiveram, em média, seus 
honorários reduzidos (i.e. Pneumologia 8%, Otorrinolaringologia 4.6% e Ortopedia 
6.9%). LIÇÕES APRENDIDAS: O conceito de equidade: “tratar de diferente os dife-
rentes” foi na essência observado no modelo de remuneração baseado em performance 
